




























































































































and Exclusion of Undesirable Personnel from Public Office）と称される。この公
職追放指令覚書は、19項目の本文、追放該当者の基準を記した付属書 A号、調査
表の記載内容を記した同 B号、調査表記録カードを示した同 C号から成っていた。
とくに付属書 A号は、追放該当者を A項 :戦争犯罪人、B項 :陸海軍職業軍人、C
項 :極端な国家主義的団体、暴力主義的団体または秘密愛国団体の有力分子、D項 :
大政翼賛会、翼賛政治会、大日本政治会およびこれらの関係諸団体の重要人物、E
項 :日本の膨張政策に関係した金融機関、開発会社の役員、F項 :占領地長官、G項 :
その他の軍国主義者、極端な国家主義者、と規定した。日本政府はこの指令に基づ
き、1946年 2月 28日、勅令第 109号「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関
する件に基く就職禁止、退官、退職等に関する件」およびその施行令である閣令、
内務省令第 1号を公布し、公職追放を実施した。結局 1948年 5月に至る追放者数は、
A項 3422、B項 12万 2235、C項 3381、D項 3万 4396、E項 48、F項 89、G項









































































































































































































































（9） 「衆議院議員立候補に際して」1946年 3月 16日東洋経済新報社社員総会挨拶『全
集⑬』173～ 81頁参照。
（10） 「政治の第一線に立つ覚悟」同年 4月　立候補演説原稿『全集⑯』371～ 3頁参照。
（11） 「民主主義者の大同団結を―尾崎行雄への書簡」1946年 3月同上書 369～ 70頁
参照。































































































































































































































































































































































































示から 7月 22日にマッカーサー書簡が届くまでの 2ヵ月、同書簡から
関連法案の成立する 8月中旬までの 1カ月弱、そして「戦時補償特別





















































































































































































































































































































































































































































（5） 同上書 23～ 4頁。『日記㊤』133頁。
（6） 前掲書『渡辺武日記』26頁。
（7） 『日記㊤』7月 26日、29日、8月 6日、7日、8日（130～ 4頁）。
（8） 同上書 7月 31日（131頁）。
（9） 同上書 8月 11日に「明日放送のラジオ原稿執筆」とある（134頁）。前掲「蔵相時
代を振り返って㊤」35～ 6頁参照。





























































































































































































（5） 『日記㊤』8月 30日～ 9月 4日（138～ 9頁）参照。



























（20） 前掲GS文書 #20: Appendex 1 – Mr. Ishibashi’s Obstructionism on Extraordinary 
Tax Legislation （No date）。Check Sheet from ESS to GS ---Removal from Office of 

































































































































ISHIBASHI Tanzan’s Purge Caused by the 
Extraordinary Tax Legislation Problem
MASUDA Hiroshi, Ph.D.
Professor, Faculty of Social Sciences 
Toyo Eiwa University
ISHIBASHI Tanzan, Finance Minister of the First Yoshida 
Cabinet during the period from May 1946 through May 1947, was 
purged by GHQ/SCAP on May 1947. According to the GHQ/SCAP 
announcement, several editorials written by ISHIBASHI during 
the war period came under the G Clause of SCAPIN 550, Removal 
and Exclusion of Undesirable Personnel from Public Office. 
Ishibashi, however, as the president of the Oriental Economist, 
was one of the most famous anti-war and liberal journalists of the 
day.  Therefore, there were rumors that GHQ was intentionally 
forcing his exclusion from the position of finance minister because 
he maintained negative attitudes against a series of GHQ’s 
economic policies proposed by the Economic and Scientific Section 
(ESS). 
Among those policies, Ishibashi quarreled with ESS members 
with regard to the Extraordinary Tax Legislation problem from 
May through October in 1946. While ESS believed that Japan, 
as a defeated nation, should be punished by this law, Ishibashi 
feared that if the legislation came into existence Japan would lose 
the chance of economic growth. His reasoning was that almost all 
munitions factories would go bankrupt, many banks and security 
companies would be on the brink of bankruptcy, and finally all 
depositors would lose their money.
This article aims to clarify the real reasons for Ishibashi’s 
opposition to the Extraordinary Tax Legislation program raised 
by ESS. It is meaningful for research of the Occupation era to 
establish precisely the new facts on Ishibashi’s purge through 
the analysis of the negotiation process between him and ESS 
members. It should be noted that not only Ishibashi’s diary but 
also many documents reserved by the ISHIBASHI family, have 
been used in this study.
